




Investigation of  the Sense of  IBASYO by Elderly people who use Day care 
Services 　
- Investigation of  Factor Structure based on the Primary Factor and 















The object of  this research was the following: (1) to verify of  primary factor model in 
the questionnaire on the sense of  IBASYO by elderly people and (2) to verify the 
validity of  the structural concept of  secondary factor model in which five component 
elements, including the sense of  comfort, sense of  freedom of  self, sense of  self-
direction, sense of  social relationships, and sense of  in roles were positioned as primary 
factors, and two component elements, including the personal sense of  IBASYO and 
collective sense of  IBASYO were placed on top of  the primary factors. The 
investigation was conducted targeting 113elderly people using day care services using the 
same questionnaire on the sense of　IBASYO by elderly people. As a result, the 
confirmatory factor analysis verified the following: (1) in the primary factor model, no 
inappropriate response was found in correlations among all factors, and the sample 
variation based on coincidental selection of  samples was confirmed, and (2) the validity 
in the concept of  component was acceptable levels in the secondary factor model 
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均年齢は全体が 84.4±6.5 歳であり，男性82.8 歳±
























らして，本研究の結果を示す． GFI(Goodness of  Fit 
Index：適合度指標 ) は，１に近いほど説明力のあるモ
デルとされ，本研究では0.791であった．同じく，AGFI(
Adjusted Goodness of  Fit Index：自由度修正済適合
度指標 ) は，「GFI≧AGFI」で，かつ値が１に近いほど
あてはまりが良く，本研究では0.725であった．CFI (Co
mparative Fit Index：比較適合度指標 )は，値が１に近
いほどモデルが適合し0.90が目安で，本研究では0.773































χ²＝325.889，df=160，p<.001         GFI:0.791，AGFI:0.725,CFI:0.773,RMSEA:0.096






































































































Emest S．Wolf，M.D．（1988）TREATING THE 











に通所する統合失調症患者の居場所感とQuality of  
Lifeとの関連」『日本看護研究学会雑誌』32（1），91-
97．
厚生労働省（2015）「介護予防・日常生活支援総合事
業の適切かつ有効な実施を図るための指針」（htt
ps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
12300000-Roukenkyoku/0000184376.pdf  
2019.11.8）.
厚生労働省（2018）「平成28年度 介護保険事業状況
25資 料 中村　美智代　　　
報告（年報）」(https://www.mhlw.go.jp/topics/kai
go/osirase/jigyo/16/index.html.2018.7.1).
小杉考司・清水裕士・押江隆・ほか（2014）『M-plusとR
による構造方程式モデリング入門』北大路書房，93.
國方弘子・茅原路代・土岐弘美（2009）「精神に病を持
つ人の居場所感尺度の検討」『厚生の指標』56（13），
40-47．
中村美智代・大橋徹也・松山光生（2019）「高齢者の居
場所感質問紙の作成と居場所感に関連する要因の検
討」『最新社会福祉学研究』14,35-44．
中村美智代（2019）「構成要素からみた在宅高齢者の
居場所感に関する検討」『社会福祉科学研究』8，31-
43． 
大川一郎（2003）「特別論文 老年期と居場所 :その心理
的意味」『高齢者のケアと行動科学』1，3-11．
杉本希映・庄司一子（2006）「『居場所』の心理的機能の
構造とその発達的変化」『教育心理学研究』54（3），
289-299．
津野香奈美・吉益光一・林隆・ほか（2018）「幼児向
け ADH 行動評価尺度「行動特徴のチェックリスト
（BCL）」の妥当性と信頼性の検討」『日本衛生学雑
誌』73，225–234．
豊田秀樹（2007a）『共分散構造分析［Amos編］―構造
方程式モデリング』東京図書，238-256．
豊田秀樹（2017b）『共分散構造分析［R編］―構造方程
式モデリング』 東京図書，189-195．
豊田秀樹（2017c）『統計ライブラリー 共分散構造分析<
入門編>－構造方程式モデリング』朝倉書店，165-
173．
